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With regard to the right to food, the particular issue of extraterritorial obligations 
will be examined based on previous research. After reviewing the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Food Assistance 
Convention as treaties on extraterritorial obligations, we analyze, as soft law, the 
UN General Assembly resolutions, Human Rights Council resolutions, the Food and 
Agriculture Organization’s voluntary guidelines, and the Maastricht Principles. As 
a concrete example, we introduce previous studies that analyze right to food cases 
in Africa from the perspective of extraterritorial obligations. None of the examined 
African cases have been decided by international judicial organizations. The current 
development of international law makes it difficult to pursue state responsibility as 
a rule for extraterritorial obligations. In fact, it is pertinent to note that at present, 
effectively addressing the issue of extraterritorial obligations is not a matter of 
positive law, but rather a matter of advocacy by international NGOs. Therefore, it is 
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（Asbjørn Eide）やオールストン (Philip Alston)、トマチェフスキー (Katarina 
Tomasevski) 等の研究はそのような学術的研究を代表するものである。
今日、国際人権法においては「尊重する義務 (obligation to respect)」、「保
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1999 年に食料への権利に関する社会権規約委員会一般的意見 12 が採択
され 11） 、また 2000年以降は国連人権委員会、続いて国連人権理事会に
おいて食料への権利に関する特別報告者の任命が行われた。特別報告者
は現在まで 3名が任命されており、ジグレール（Jean Ziegler）、デ・シュッ
ター（Olivier de Schutter）、エルヴェル（Hilal Elver）といった歴代の特別
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Report to the Commission on Human Rights (Main focus: Defining the right to food in an 
era of globalization), U.N. Document, E/CN.4/2006/44, 2006.
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Ⅱ．近年の先行研究
１．特別報告者










章 55 条、56 条、世界人権宣言 22 条、28 条、社会権規約 2 条 1 項、11
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（１）スコグリー (Sigrun I. Skogly)
　スコグリーはランカスター大学の国際法の教授であるが、域外義務
の問題について多くの論文を発表している。その中で、2007 年に Max 
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43） Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate 
Food in the Context of National Food Security, adopted by the 127th Session of the 
FAO Council, November, 2004.








が、2004年に American Journal of International Lawにアメリカの国務省関
係者が寄稿した論文 47）と比べると、社会権規約に関する法的救済の可
能性を肯定的に評価している点で際立った違いがあることは興味深い。
（２）ハウゲン (Hans Morten Haugen)
　ハウゲンはノルウェーにある VID Specialized Universityの教授で法学が
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（３） ファーガソン (Rhonda Ferguson)
　ファーガソンはアイルランドのゴールウェー国立大学において博士号
を取得した国際法研究者であるが、学位論文を基に 2018年に The Right 
to Food and the World Trade Organization’s Rules on Agriculture: Conflicting, 
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　2012 年に採択され 2013 年に発効した食料援助規約 (Food Assistance 
Convention)は、1967 年に採択され、1971 年、1981 年、1986 年、1995 年
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が繰り返し採択されてきた 60）。当初の決議（A/RES/56/155）は 18 の主
文より構成されるものであったが、2016年 12月 19日にコンセンサス方
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　第二部は「可能にする環境、援助、説明責任 (Enabling Environment, 





















73） Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate 
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81） Constitution of the Republic of South Africa of 1996, art 27.
27. Health care, food, water and social security: 1. Everyone has the right to have access to ¬
a. health care services, including reproductive health care;
b. sufficient food and water; and
c. social security, including, if they are unable to support themselves and their dependants, 
appropriate social assistance.
2. The state must take reasonable legislative and other measures, within its available 
resources, to achieve the progressive realisation of each of these rights.
3. No one may be refused emergency medical treatment.
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43. Economic and social rights (1)  Every person has the right— (a) to the highest 
attainable standard of health, which includes the right to health care services, including 
reproductive health care; (b) to accessible and adequate housing, and to reasonable 
standards of sanitation; (c) to be free from hunger, and to have adequate food of 
acceptable quality; (d) to clean and safe water in adequate quantities; (e) to social 
security; and (f) to education. (2)  A person shall not be denied emergency medical 
treatment. (3)  The State shall provide appropriate social security to persons who are 
unable to support themselves and their dependants.
82） Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and 
Social Rights (CESR)/Nigeria, Communication No.155/96, (2001), AHRLR 60, 
para.64.
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民団体と人権団体は、ケニア政府に対して異議を申し立てた。これは
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